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Abstract 
The present investigation was und巴rtakento discuss some thermal properties of polyfunctional 
cation exchange substances prepared from wood charcoals. According to the procedure described 
before， wood charcoal particles were treated with conc.日2S04at 150， 190， and 230oC， respecti、rely
(A， B， C sample). The th巴rmalstability of these samples was studied at both an oxydizing and an 
inert atmosphere in combination with DTA procedure. Some conclusions are summarized as follows; 
1) Experimental works over a considerable range are shown that these products are thermo-
stable below 200oC. It is， however， possible to consider that the thermal oxydation and degradation 
come out predominant at the temperature higher than this， e.g. in s乱mpleA the overall exchange 
capacity (ん)increases， on the other hand， in sample C it decreases. While at an inert atmosphere 
EA is gradually reduced owing to the thermal degradation of S03H and COOH groups 
2) In proportion to an increase of the temperature treated with H2S04， the expression， R=EA/ 
(Es十Ec+ん)becomes nearly equal to 1. where Es， 1弘 Eli二回changecapacity (meq/g) being based 
upon S03H， COOH， and OH groups， respectively. 
Thes巴 resultssuggest that the phenomena of taking up Naト areonly ion exchange reactions 
and physical adsorption is litle worth consideration. 
3) Analogous behaviors are observed between a change of EA and Ec. It is expected that the 
increases of Ec over 2000C are caused by both the oxydation reaction and degradation of S03H group. 
4) According to the analysis of DTA curves， the thermal behaviors of functional groups are 
in good agreement with results described above. More data are needed on the mechanism of an 
















と一定温度 (150ヲ 190，230oC)で撹持しながら 2時間， 処理する。 (以下これらをそれぞれA，
B，C試料とよぶ)十分に水洗後， Na型として保存する。イオン交換カラムは硝子製円筒形(内

















































































増幅率 100μV-25 cm 

























曝露温度と EAの関係を図 3に示した。空気中の曝露試験において A試料では 2000Cを
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気流中の試験によると 3000Cではほとんど Esは零になってし、る。 このような差異は前述の通
り曝露状態の差異に起因するものである。
3-1-3 COOH基による交換容量 (Ec)
曝露温度と Ecの関係を図 5に示した。曝露温度による Ecの変化は EAの変化と煩似し







3-1-5 綜合的考察ラ R= EA/(Es+ Ec+ EH)について







示差熱分析法による吸熱曲線の代表例を試料 Cについて測定し図 7に示した。 これには
酸化性雰囲気における吸熱曲線を (1)式にしたがって解析的に 3区分 (a，b， c)に分けて示して
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a=QH bニ Qほ Cニ L1QA
表-3 酸化性雰囲気に起因する吸熱量の増加 L1QA(caljg) 


























2) 中性塩分解容量は日暴露温度が 2000Cをこえると各雰囲気とも S03H基の熱分解に起因
して急激に減少する。
3) 曝露温度による COOH基の交換容量の変化は総交換容量の変化と類似の拳動を示す。
これは総交換容量の約 60%が COOH基による交換容量で占められ， 当然予想できることで，
酸化および分解による COOH基の増減として説明できる。
4) 曝露温度による OH基の交換容量はi両雰囲気とも 2000Cをこえると増加している。酸
化に起因するほか， S03H基の分解にも関係があると思われる。
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